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1中
世
の
女
帝
像
―
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
の
比
較
分
析
―
荒
木
敏
夫
専
修
大
学
文
学
部
教
授
は
じ
め
に
日
本
古
代
に
は
、
推
古
・
皇
極
・
斉
明
・
持
統
・
元
明
・
元
正
・
孝
謙
・
称

の
六
人
八
代
の
女
帝
が
存
在
し
た
。
神
護
景
雲
四
年
（
七
七
〇
）
八
月
に
古
代
最
後
の
女
帝
で
あ
る
称

天
皇
が
死
去
す
る
と
、
鳥
羽
院
政
下
の
保
延
三
年
（
一
一
三
七
）
四
月
八
日
に
近
衛
天
皇
没
後
の
後
継
と
し
て
鳥
羽
天
皇
と
美
福
門
院
得
子
の
間
に
生
ま
れ
た
暲
子
内
親
王
を
擁
立
す
る
案
が
出
さ
れ
、
女
帝
即
位
の
可
能
性
が
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
夜
を
徹
し
た
「
王
者
の
議
定
」（『
兵
範
記
』
保
延
三
年
七
月
二
三
日
条
）
の
結
果
は
、
暲
子
内
親
王
の
即
位
案
は
消
え
、
雅
仁
親
王
（
後
白
河
天
皇
）
の
即
位
で
決
着
し
た
。
そ
の
後
、
女
帝
即
位
の
可
能
性
は
生
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
近
世
に
入
る
と
、
二
人
の
女
帝
が
誕
生
し
て
い
る
。
一
例
は
、
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
九
月
十
二
日
、
後
水
尾
天
皇
と
徳
川
秀
忠
の
娘
の
中
宮
和
子
（
後
の
東
福
門
院
）
と
の
間
に
生
お
き
こ
ま
れ
た
女
一
宮
で
七
歳
の
興
子
内
親
王
が
、
明
正
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
例
で
あ
る
。
称
徳
天
皇
が
死
去
し
て
以
来
八
五
九
年
ぶ
り
の
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女
帝
の
登
極
で
あ
る
。
あ
け
み
や
い
ま
一
例
は
、
桜
町
天
皇
を
父
と
し
、
母
を
青
綺
門
院
舎
子
と
す
る
緋
宮＝
智
子
内
親
王
が
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
七
月
二
七
日
に
践
祚
し
、
翌
年
の
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
十
一
月
二
七
日
に
即
位
儀
を
あ
げ
た
例
で
あ
る
。
こ
の
時
二
四
歳
で
あ
っ
た
智
子
内
親
王
は
、
異
母
弟
の
桃
園
天
皇
の
後
を
襲
い
即
位
し
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
最
後
の
女
帝
と
な
っ
て
い
る
。
近
世
に
誕
生
し
た
二
人
の
女
帝
は
、
明
正
天
皇
が
八
五
九
年
ぶ
り
の
即
位
で
あ
り
、
後
桜
町
天
皇
の
即
位
も
明
正
女
帝
の
譲
位
か
ら
一
二
〇
年
の
間
隔
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
称

天
皇
以
来
、
久
し
く
無
か
っ
た
女
帝
の
即
位
が
近
世
に
生
ま
れ
た
の
は
、
条
件
次
第
で
は
女
帝
が
即
位
す
る
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
事
実
は
、
女
帝
即
位
の
可
能
性
の
「
水
脈
」
が
近
世
に
い
た
る
ま
で
存
在
し
、
年
月
を
隔
て
て
二
つ
の
即
位
が
、
地
表
に
湧
出
し
た
も
の
と
し
て
正
当
に
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
稿
は
、
中
世
―
鎌
倉
期
の
文
学
作
品
で
あ
り
、
女
帝
が
登
場
す
る
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
を
手
が
か
り
に
し
て
、
女
帝
即
位
の
可
能
性
の
「
地
下
水
脈
」
を
探
っ
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
１
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』（
全
八
巻
）
は
、
十
三
世
紀
中
葉
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
中
世
王
朝
物
語
の
一
つ
で
、
水
尾
・
嵯
峨
・
我
身
・
三
条
・
女
帝
・
新
帝
・
今
上
の
七
代
の
天
皇
と
摂
政
・
関
白
に
あ
た
る
人
物
が
登
場
す
る
四
世
代
・
四
五
年
間
の
物
語
で
あ
る
。
作
者
は
、
女
性
が
想
定
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
個
人
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
が
、
研
究
の
実
情
で
あ
る
。
本
稿
が
着
目
す
る
の
は
、
女
院
や
国
母
の
登
場
は
珍
し
く
は
な
い
が
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
は
、
そ
の
物
語
の
展
開
の
中
で
女
帝
を
主
要
な
人
物
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
の
即
位
に
特
別
に
強
い
反
対
も
な
く
、
王
位
継
承
の
一
つ
の
選
択
肢
と
し
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て
女
帝
の
即
位
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
物
語
は
、
嵯
峨
院
の
姫
宮
が
十
六
歳
で
東
宮
（
後
の
三
条
帝
）
御
息
所
と
な
り
、
夫
が
即
位
す
る
と
皇
后
と
な
り
、
そ
の
後
、
夫
か
ら
の
譲
り
を
受
け
て
、
二
一
歳
で
女
帝
と
し
て
即
位
し
、
二
六
歳
（
巻
四
は
二
七
歳
）
で
譲
位
・
死
去
し
て
い
る
。
女
帝
へ
の
即
位
事
情
は
、
そ
の
巻
四
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
〈
女
帝
即
位
前
〉
Ａ
院
の
御
果
て
や
何
や
と
、
た
だ
夢
の
ご
と
に
て
月
日
は
ほ
ど
な
け
れ
ば
、
こ
の
御
代
六
年
に
や
な
ら
せ
給
ふ
ら
む
。
内
の
上
、
世
の
な
か
と
て
も
か
く
て
も
あ
ぢ
き
な
く
の
み
思
し
召
さ
る
る
を
、
た
だ
思
ふ
さ
ま
に
や
す
ら
か
に
て
す
ぐ
す
よ
し
も
が
な
と
の
み
思
し
召
さ
る
れ
ば
、
よ
ろ
づ
思
し
召
し
定
め
つ
。
Ｂ
嵯
峨
の
院
の
御
心
掟
て
を
は
じ
め
、
皇
后
の
宮
の
御
事
を
な
ほ
い
と
い
み
じ
う
思
ひ
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
あ
ま
り
、
か
の
御
末
の
世
に
お
は
し
ま
さ
ぬ
も
い
と
ほ
し
う
思
し
召
さ
る
る
に
よ
り
、
昔
も
例
な
き
に
あ
ら
ず
と
、
御
位
を
譲
り
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
。「
ひ
さ
し
う
絶
え
た
る
事
を
、
い
か
が
」
と
、
世
人
か
た
ぶ
け
ど
、
こ
れ
は
い
と
様
変
は
り
た
る
御
譲
り
な
れ
ば
、
ま
た
、
久
し
く
お
は
し
ま
す
べ
き
に
し
あ
ら
ね
ば
、
誰
も
い
か
が
は
聞
こ
え
給
は
む
。
Ｃ
御
国
譲
り
ち
か
く
な
り
て
、
ま
づ
太
皇
太
后
の
宮
、
太
上
天
皇
（
女
院
）
の
位
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
あ
が
ら
せ
た
ま
ふ
。
後
涼
殿
、
后
（
中
宮
）
に
立
ち
た
ま
ふ
。（
三
条
院
）
ほ
ど
な
く
御
位
お
り
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
皇
后
の
宮
の
一
の
御
子
春
宮
に
ゐ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。〈
中
略
〉。
皇
后
の
宮
は
心
づ
き
な
き
世
と
は
思
さ
る
れ
ど
、
春
宮
・
二
の
宮
、
御
行
く
末
た
の
も
し
け
れ
ば
、
や
が
専修人文論集９９号 4
て
内
に
ぞ
お
は
し
ま
す
。
こ
（
女
帝
）
の
御
世
は
た
だ
一
歳
二
歳
の
こ
と
と
、
た
れ
も
思
ふ
べ
け
れ
ば
な
に
か
は
心
も
と
な
か
ら
ん
。
（
巻
四
）
我
身
帝
と
我
身
姫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
三
条
帝
は
、
嵯
峨
院
死
去
後
、
在
位
六
年
を
経
る
と
、
治
世
へ
の
意
欲
も
減
退
し
、
三
条
帝
の
皇
后
へ
の
譲
位
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
条
帝
の
譲
位
は
、
嵯
峨
院
の
「
御
末
」
に
あ
た
る
姫
宮＝
皇
后
を
気
遣
え
ば
、
女
帝
即
位
は
先
例
あ
る
こ
と
故
、
そ
の
可
能
性
を
考
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
周
囲
の
声
に
は
「
こ
れ
ま
で
長
く
実
施
さ
れ
な
い
で
き
た
女
帝
の
即
位
を
、
今
実
施
す
る
の
は
如
何
か
」
と
い
う
声
も
あ
る
が
、
三
条
帝
は
、
皇
后
へ
の
譲
位
が
「
様
変
は
り
た
る
御
譲
り
」
で
あ
り
、
永
ら
く
在
位
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
誰
も
咎
め
だ
て
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
譲
位
の
日
が
近
づ
く
と
、
身
位
の
移
動
が
な
さ
れ
、
新
帝
（
女
帝
）
が
即
位
す
る
と
、
王
権
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
変
化
す
る
。
天
皇

三
条
院
皇
后

天
皇
（
女
帝
）
中
宮

皇
后
中
宮
一
宮

東
宮
三
条
女
御

中
宮
皇
太
后

太
皇
太
后
・
女
院
（
嵯
峨
院
后
）
一
品
宮

皇
太
后
（
三
条
院
妹
）
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〈
女
帝
即
位
と
そ
の
死
去
〉
三
条
天
皇
が
譲
位
し
、
皇
后
が
即
位
し
、
こ
こ
に
女
帝
が
物
語
り
の
上
で
誕
生
す
る
。
即
位
し
た
女
帝
の
日
常
は
、
次
の
よ
う
で
も
あ
る
。Ｄ
（
女
帝
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
皇
后
宮
の
子
息
の
二
宮
が
内
裏
に
住
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
皇
后
宮
は
、）
上
ら
せ
た
ま
は
ぬ
日
な
く
、
か
た
へ
は
添
ひ
お
は
し
ま
せ
ば
、
そ
も
同
じ
后
と
聞
こ
ゆ
る
中
に
も
、
い
み
じ
う
至
り
深
く
む
べ
む
べ
し
き
御
心
ざ
ま
な
れ
ば
、
関
白
殿
の
明
け
暮
れ
参
ら
せ
た
ま
は
ぬ
御
か
は
り
に
も
、
ま
だ
き
に
よ
ろ
づ
を
宣
は
せ
掟
て
つ
つ
、
御
門
の
二
所
お
は
し
ま
す
や
う
な
り
。（
巻
五
）
皇
后
宮
が
女
帝
の
も
と
に
参
上
な
さ
ら
な
い
日
は
な
く
、
そ
の
間
、
い
く
ら
か
の
時
間
は
お
側
に
お
座
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
も
同
じ
く
皇
后
と
申
し
上
げ
る
お
方
の
中
で
も
、
こ
の
皇
后
宮
は
た
い
そ
う
行
き
届
い
て
理
知
的
な
ご
性
格
だ
か
ら
、
御
父
の
関
白
殿
が
明
け
暮
れ
参
上
な
さ
る
こ
と
が
お
出
来
に
な
ら
な
い
代
わ
り
に
、
帝
は
、
も
う
今
か
ら
何
事
に
よ
ら
ず
皇
后
宮
に
お
言
い
つ
け
に
な
っ
て
、
あ
た
か
も
帝
が
お
二
方
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
あ
る
（
今
井
源
衛
訳
）。
ひ
と
た
び
即
位
し
た
女
帝
は
、
譲
位
の
意
志
を
表
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
天
照
御
神
」
が
位
を
退
く
の
を
惜
し
ん
で
い
る
こ
と
も
顕
現
し
、
三
条
院
や
関
白
な
ど
の
諫
め
の
奏
上
も
あ
り
、
不
本
意
な
が
ら
譲
位
を
思
い
留
ま
っ
た
り
も
し
て
い
る
。
物
語
の
中
の
女
帝
の
治
世
は
、
左
右
大
将
を
上
手
に
登
用
し
、
類
い
希
な
善
政
の
六
年
間
で
あ
っ
た
（「
上
（
女
帝
）
は
、
十
六
に
て
東
宮
に
参
ら
せ
給
ひ
て
、
二
十
一
に
て
御
位
に
つ
か
せ
給
ひ
し
か
ば
、
今
年
二
十
七
に
ぞ
お
は
し
ま
す
」（
巻
六
）。
こ
う
し
た
記
述
専修人文論集９９号 6
と
と
も
に
、
女
帝
の
優
れ
た
人
格
・
資
質
を
示
す
記
述
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
女
帝
の
慈
愛
深
さ
は
、「
こ
の
御
方
に
は
誰
れ
こ
そ
近
く
候
へ
、
い
づ
れ
を
思
し
へ
だ
て
た
り
と
い
ふ
こ
と
な
く
」（
巻
五
）
と
す
る
記
述
な
ど
に
も
う
か
が
え
、
近
習
の
女
官
に
お
守
り
と
扇
を
与
え
る
場
面
に
お
い
て
、
近
臣
の
者
へ
の
対
応
に
分
け
隔
て
が
な
い
と
こ
ろ
に
も
現
れ
て
い
る
（
巻
六
）。
女
帝
の
優
れ
た
才
能
・
異
能
は
、
公
卿
（
男
性
）
ら
の
教
養
で
あ
る
「
群
書
治
要
」
に
も
精
通
し
、
自
分
の
運
命
・
臨
終
の
予
見
も
行
う
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
身
体
か
ら
発
す
る
芳
香
は
、
通
常
の
人
と
は
異
な
る
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
女
帝
も
、
在
位
六
年
と
な
る
と
、
身
体
の
衰
え
も
加
わ
り
、
譲
位
を
再
び
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
、「
立
ち
帰
る
雲
居
は
幾
重
霞
む
と
も
君
ば
か
り
を
や
思
ひ
お
こ
せ
む
」
と
の
最
後
の
歌
を
残
し
、
皇
后
宮
に
手
を
添
え
ら
れ
息
を
引
き
取
っ
て
い
る
。
２
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
評
価
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
が
、
物
語
史
上
に
お
い
て
、
特
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る註二
。
そ
れ
ら
の
指
摘
を
参
考
に
し
た
上
で
、
物
語
り
で
記
述
さ
れ
た
女
帝
が
、
史
実
の
女
帝
と
ど
の
よ
う
な
点
で
共
通
し
、
ど
の
よ
う
な
点
で
相
違
す
る
か
を
み
て
み
た
い
。
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日
本
古
代
の
女
帝
と
の
比
較
最
初
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
け
る
女
帝
の
記
述
が
物
語
史
上
に
特
異
で
あ
っ
て
も
、
歴
史
的
に
は
中
世
に
先
行
す
る
古
代
に
六
人
八
代
の
女
帝
が
存
在
し
て
お
り
、
女
帝
が
登
場
す
る
こ
と
そ
の
も
の
は
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
作
者
の
特
別
な
想
像
力
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
古
代
の
六
人
八
代
の
女
帝
の
中
に
は
、「
不
婚
」
の
女
帝
が
お
り
、
元
正
天
皇
と
孝
謙
（
称

）
天
皇
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
は
、
三
条
天
皇
（
三
条
院
）
と
の
婚
姻
が
あ
る
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
と
該
当
す
る
こ
と
な
く
、
婚
姻
関
係
を
も
つ
推
古
・
皇
極
（
斉
明
）・
持
統
・
元
明
が
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
推
古
・
皇
極
（
斉
明
）・
持
統
の
場
合
で
あ
っ
て
も
―
即
位
す
る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
た
草
壁
皇
子
の
「
妻
」
の
元
明
を
除
く
―
、
女
帝
と
し
て
即
位
し
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
夫
」
で
あ
っ
た
敏
達
・
舒
明
・
天
武
等
の
死
後
の
こ
と
で
あ
る
。『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
み
ら
れ
る
天
皇
か
ら
皇
后
へ
の
譲
位
を
経
て
女
帝
が
即
位
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
史
実
の
上
で
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
皇
后
が
譲
位
を
受
け
、
女
帝
と
し
て
即
位
す
る
物
語
の
展
開
は
、
譲
位
制
が
生
ま
れ
た
七
世
紀
中
葉
の
皇
極
朝
か
ら
、
男
帝
で
も
譲
位
す
る
こ
と
を
示
し
た
八
世
紀
中
葉
の
聖
武
朝
よ
り
以
降
の
歴
史
を
前
提
に
し
な
い
と
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。「
い
と
様
変
は
り
た
る
御
譲
り
」
と
は
、
あ
る
い
は
上
記
し
た
点
を
意
識
し
た
記
述
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
日
本
王
権
の
歴
史
的
な
王
権
構
成
の
変
化
を
踏
ま
え
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
七
代
に
わ
た
る
王
権
構
成
に
改
め
て
目
を
向
け
る
と
、「
奇
妙
な
」
記
述
に
出
会
う
。
上
掲
Ｄ
の
史
料
も
そ
う
し
た
例
の
一
つ
で
あ
る
。
三
条
帝
が
譲
位
し
三
条
院
と
な
り
、
三
条
帝
の
皇
后
が
女
帝
と
し
て
即
位
す
る
と
、
そ
の
女
帝
に
対
の
如
く
に
「
皇
后
宮
」
が
配
さ
れ
て
い
る
。
物
語
上
の
皇
后
宮
は
、
女
帝
の
傍
ら
に
い
る
こ
と
が
多
く
、「
御
門
の
二
所
お
は
し
ま
す
や
う
な
り
」
と
記
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
史
実
の
六
人
八
代
の
女
帝
に
、
皇
后
が
お
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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ま
た
、
九
世
紀
後
半
の
「
皇
后
」
不
在
の
歴
史
が
あ
り
な
が
ら註三
、
そ
れ
ら
が
参
考
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
女
帝
の
治
政
下
に
「
皇
后
」
を
配
す
る
物
語
の
展
開
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
興
味
あ
る
事
実
で
あ
る
。
女
帝
治
政
下
に
皇
后
が
配
さ
れ
る
不
可
思
議
さ
は
、
女
帝
を
女
性
の
天
皇
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
天
皇＝
女
性
、
皇
后＝
女
性
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
な
る
か
ら
、
そ
う
見
え
る
の
で
あ
る註四
。
記
号
化
さ
れ
た
天
皇
は
、
男
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
記
号
化
さ
れ
た
皇
后
は
女
性
を
象
徴
す
る
も
の
と
と
ら
え
れ
ば
、
日
本
型
王
権
の
構
造
（
図
１
）
の
特
質
を
示
す
天
皇
と
皇
后
の
相
互
補
完
関
係
を
―
史
実
の
女
帝
治
政
下
の
時
期
に
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
が
―
物
語
の
上
で
実
現
さ
せ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る註五
。
こ
う
し
た
物
語
が
示
す
王
権
構
成
と
現
実
の
歴
史
が
示
す
王
権
構
成
と
の
類
似
や
相
違
を
あ
げ
て
い
け
ば
い
く
つ
も
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
あ
げ
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
次
ぎ
に
別
の
視
点
か
ら
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
を
検
討
し
て
み
た
い
。そ
れ
は
、
前
節
で
記
し
た
よ
う
に
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
が
女
帝
の
治
政
を
〈
善
政
〉
と
し
て
記
述
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
女
帝
の
即
位
は
、
史
料
Ｂ
に
「
ひ
さ
し
う
絶
え
た
る
事
を
、
い
か
が
と
、
世
人
か
た
ぶ
け
ど
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
即
位
を
訝
る
図１
太皇太后

皇太后 太上天皇
 
皇后  天皇

皇太子
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声
の
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
み
れ
ば
、
そ
の
即
位
に
消
極
的
な
声
も
無
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
記
述
を
し
て
も
な
お
物
語
の
全
体
の
基
調
は
、
女
帝
の
肯
定
的
評
価
と
な
っ
て
い
る
の
を
見
落
と
す
べ
き
で
な
い
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
日
本
王
権
の
研
究
史
か
ら
み
て
も
正
当
な
評
価
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る註六
。
そ
の
た
め
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
新
羅
の
女
帝
と
の
比
較
を
考
え
て
み
た
い
。
新
羅
の
女
帝
と
の
比
較
新
羅
は
、
朝
鮮
半
島
で
建
国
さ
れ
た
国
々
の
中
で
唯
一
女
性
の
王
を
生
み
出
し
た
国
で
あ
り
、
善
徳
王
・
真
徳
王
・
真
聖
王
の
三
人
の
女
帝
を
生
み
出
し
て
い
る註七
。
善
徳
王
は
、
新
羅
二
十
六
代
の
王
、
真
平
王
と
福
勝

文
王
の
女
の
摩
耶
夫
人
と
の
間
に
生
ま
れ
た
女
帝
で
あ
る
。
真
徳
王
は
、
真
平
王
の
同
母
弟
に
あ
た
る
国
飯
（
一
名
「
国
芬
」）

文
王
と
朴
氏
月
明
夫
人
と
の
間
に
生
ま
れ
、
善
徳
王
の
没
後
に
王
位
を
継
承
し
た
女
帝
で
あ
る
。
『
三
国
遺
事
』
は
そ
の
「
王
暦
」
の
部
分
で
、
そ
の
父
を
真
平
王
の
弟
、「
国
其
安

文
王
」
と
し
、
母
を
「
朴
氏
□
□
□

王
」
の
女
の
阿
尼
夫
人
と
し
て
お
り
、
別
の
所
伝
を
載
せ
て
い
る
。
父
母
の
名
は
相
違
す
る
が
、
父
を
真
平
王
の
同
母
弟
と
し
、
母
を

文
王
に
位
置
し
た
者
の
女
と
し
て
い
る
二
点
は
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
人
の
女
帝
は
真
平
王
の
女
と
真
平
王
弟
の
女
と
い
う
従
姉
妹
の
関
係
と
な
る
。
古
代
東
ア
ジ
ア
の
女
帝
で
掉
尾
を
飾
る
四
十
八
代
の
真
聖
王
は
、
景
文
王
の
娘
で
あ
り
、
そ
の
名
を
曼
と
い
い
、
八
八
六
年
に
即
位
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
人
の
女
帝
を
、『
三
国
史
記
』、『
三
国
遺
事
』
は
、
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
主
と
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し
て
『
三
国
史
記
』
か
ら
典
型
的
な
記
述
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
最
初
に
あ
げ
る
べ
き
は
、「
新
羅
本
紀
」
善

王
条
の
末
尾
に
金
富
軾
ら
の
編
者
の
記
し
た
「
論
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
み
ら
れ
る
も
の
は
、
女
帝
統
治
を
戒
め
る
編
者
の
評
論
で
あ
る
が
、
中
世
朝
鮮
の
女
帝
評
価
の
一
つ
の
在
り
様
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
論
」
は
、
中
国
の
女
媧
氏
や
漢
代
の
高
祖
の
呂
皇
后
（
呂
雉
）・
則
天
武
后
の
例
を
引
い
た
上
で
、「
男
は
尊
、
女
は
卑
と
い
う
理
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
女
が
国
家
の
政
事
を
壟
断
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
羅
は
女
を
王
位
に
即
か
せ
た
が
、
こ
れ
は
誠
に
乱
世
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
で
、
国
が
滅
び
な
か
っ
た
の
は
幸
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
則
男
尊
而
女
卑
。
豈
可
許
。
出
閨
房
。
断
国
家
之
政
事
乎
。
新
羅
扶
起
女
子
。
處
之
王
位
。
誠
乱
世
之
事
。
国
之
不
亡
幸
也
）」
と
記
し註八
、
さ
ら
に
、『
書
経
』、『
易
経
』
か
ら
の
警
句
を
引
き
、
女
帝
の
即
位
は
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
戒
め
と
す
べ
き
こ
と
と
し
て
「
論
」
を
結
ん
で
い
る
。
警
句
と
し
て
引
い
た
『
書
経
』
か
ら
の
文
言
は
、
そ
の
牧
誓
編
に
、「
古
人
有
言
。
曰
牝
鶏
鳴
晨
。
惟
家
之
索
」
と
あ
る
の
に
典
拠
を
も
つ
「
牝
鶏
之
晨
」
と
い
う
文
言
で
、
め
ん
ど
り
が
時
を
告
げ
る
こ
と
を
例
と
し
て
示
し
、
婦
人
が
男
性
に
代
わ
っ
て
家
政
を
専
ら
に
す
る
こ
と
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
あ
か
ら
さ
ま
な
女
帝
統
治
の
批
判
・
否
定
は
、
別
に
も
見
出
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
だ
け
の
も
の
で
な
い
。
次
の
例
も
、
あ
か
ら
さ
ま
な
女
帝
統
治
の
批
判
で
あ
り
、
否
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
三
国
史
記
』
が
記
す
唐
太
宗
の
六
四
三
年
に
新
羅
の
使
者
に
示
し
た
新
羅
救
援
の
三
つ
の
策
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
唐
太
宗
の
新
羅
救
援
の
策
と
は
、
唐
軍
が
直
接
百
済
の
地
を
襲
っ
て
も
い
い
が
、
新
羅
は
女
性
を
国
の
主
と
し
て
い
る
か
ら
隣
国
に
侮
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
（「
爾
国
、
以
婦
人
爲
主
、
爲
鄰
国
軽
侮
」）、
侮
れ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
太
宗
の
親
族
の
一
人
を
遣
わ
す
か
ら
、
新
羅
が
安
定
す
る
ま
で
そ
の
者
を
王
と
し
た
ら
ど
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る註九
。
家
父
長
制
が
浸
透
し
た
唐
に
よ
る
女
帝
統
治
に
対
す
る
否
定
的
評
価
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
女
帝
統
治
の
否
定
的
評
価
は
、
唐
だ
け
で
な
く
、
新
羅
の
王
族
・
貴
族
層
に
も
浸
透
し
て
お
り
、
六
四
七
年
に
お
き
た
䈝
曇
・
廉
宗
の
乱
は
「
女
主
、
善
く
理
め
る
こ
と
能
わ
ず
。
因
っ
て
謀
叛
し
兵
を
挙
す
」
と
し
て
善
徳
女
帝
の
統
治
に
公
然
と
反
旗
を
翻
し
た
事
件
で
あ
る註十
。新
羅
は
、
善
徳
王
と
そ
れ
に
続
く
真
徳
王
の
二
代
に
渡
っ
て
女
帝
の
時
代
を
経
過
す
る
が
、
そ
の
後
、
新
羅
五
十
代
の
定
康
王
は
、
真
聖
王
の
即
位
を
推
す
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
八
八
六
年
五
月
、
病
床
下
の
第
五
十
代
定
康
王
は
、
侍
中
の
俊
興
に
、「
自
分
は
不
幸
に
し
て
嗣
子
と
す
べ
き
子
も
な
い
。
だ
が
、
天
性
が
明
鋭
な
妹
の
曼
が
お
り
、
そ
の
骨
法
は
丈
夫
に
似
て
、（
信
頼
す
る
に
足
る
者
で
あ
る
。）

ら
は
宜
し
く
、
善
徳
王
や
真
徳
王
の
即
位
し
た
古
事
に
倣
っ
て
妹
の
曼
を
女
帝
と
し
て
立
て
る
の
が
良
い
で
あ
ろ
う
（「
不
幸
無
嗣
子
、
然
妹
曼
天
資
明
鋭
、
骨
法
似
丈
夫
、

等
宜
倣
善

・
眞

古
事
、
立
之
可
也
註
十
一
」）」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
妹
の
曼
が
女
性
で
は
あ
る
が
、
そ
の
資
質
や
人
格
に
お
い
て
男
性
に
劣
る
も
の
で
な
く
、
王
と
し
て
推
戴
す
る
に
足
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、『
三
国
史
記
』
は
、
不
婚
の
女
帝
、
真
聖
王
が
即
位
す
る
と
、
角
干
の
魏
弘
と
の
密
通
、
魏
弘
死
後
は
、
少
年
や
美
丈
夫
ら
を
宮
中
に
引
き
込
み

乱
に
耽
り
、
彼
ら
を
要
職
に
就
け
て
国
政
を
委
ね
、
乱
脈
な
政
治
を
重
ね
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
よ
う
に
（「
王
素
與
角
干
魏
弘
通
、
至
是
、
常
入
内
用
事
、〈
中
略
〉」、
及
魏
弘
卒
、
追
諡
爲
惠
成
大
王
、
此
後
、
潛
引
少
年
美
丈
夫
兩
三
人
、

乱
、
仍
授
其
人
以
要
職
、
委
以
国
政
註
十
二
」）」、
そ
の
統
治
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
記
述
を
し
て
い
る
。
八
八
六
年
に
真
聖
女
帝
が
即
位
を
し
た
も
の
の
、
乱
脈
な
治
政
を
招
く
失
政
を
犯
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
点
と
異
な
る
女
帝
の
否
定
的
評
価
が
、
新
羅
四
七
代
の
憲
安
王
の
時
に
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
安
王
は
、
異
母
兄
の
神
武
王
の
子
、
四
六
代
文
聖
王
の
遺
詔
に
よ
っ
て
即
位
し
た
が
、
在
位
五
年
に
し
て
病
を
得
て
、
そ
の
死
期
を
悟
っ
た
時
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
伝
え
る
。
「
自
分
は
、
不
幸
に
し
て
男
子
を
得
る
こ
と
な
く
、
子
供
は
女
子
し
か
い
な
い
。
我
が
国
の
故
事
に
、
善
徳
・
真
徳
の
二
人
の
女
主
が
立
っ
た
歴
史
が
あ
る
が
、
女
子
を
王
と
し
て
立
て
れ
ば
牝
鶏
之
晨
と
な
る
の
で
、
甥
の
膺
廉
（
景
文
王
）
が
、
年
は
若
い
が
老
成
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
次
の
王
に
推
し
た
い
（「
寡
人
不
幸
、
無
男
子
有
女
、
吾
邦
故
事
、
雖
有
善

・
真

二
女
主
、
然
近
於
牝
之
晨
、
不
可
法
也
、
甥
膺
廉
、
年
雖
幼
少
、
有
老
成
之

、

等
立
而
事
之
註
十
三
」）」
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
の
憲
安
王
の
言
は
、
自
分
の
娘
を
女
帝
と
し
て
即
位
さ
せ
ず
に
、
甥
に
王
位
を
嗣
ぐ
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
女
帝
即
位
の
途
よ
り
も
、
若
い
が
「
老
成
」
し
て
い
る
甥
の
膺
廉
を
推
挙
し
て
い
る
点
に
、
女
帝
即
位
の
否
定
的
評
価
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
羅
に
お
い
て
「
女
主
」＝
女
帝
の
即
位
・
統
治
は
、
否
定
的
な
評
価
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
牝
鶏
之
晨
」
の
誹
り
を
生
む
社
会
基
盤
の
強
固
さ
を
推
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
善
徳
王
の
統
治
に
強
い
反
対
が
、
新
羅
国
の
内
外
に
あ
り
な
が
ら
、
善
徳
王
が
死
去
す
る
や
真
徳
王
を
擁
立
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
真
聖
王
の
即
位
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
羅
の
古
代
の
歴
史
は
、
女
帝
の
即
位
・
統
治
へ
の
強
い
否
定
的
評
価
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
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女
帝
の
即
位
・
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
す
び
に
代
え
て
日
本
に
お
い
て
は
、
古
代
の
六
人
八
代
の
女
帝
統
治
を
「
牝
鶏
之
晨
」
と
し
て
公
然
と
批
判
し
、
反
乱
が
お
き
た
例
は
な
い
。
そ
の
後
、
鳥
羽
院
政
期
に
王
（
近
衛
天
皇
）
の
肉
体
の
衰
弱
化
が
進
行
す
る
条
件
の
下
で
、
緊
急
時
の
「
担
保
」
と
は
い
え
、
鳥
羽
天
皇
と
美
福
門
院
得
子
の
間
に
生
ま
れ
、
近
衛
天
皇
の
姉
に
あ
た
る
暲
子
内
親
王
（
後
の
八
条
院
）
を
即
位
さ
せ
る
一
案
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
、
女
帝
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
は
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
た
と
え
、「
例
に
ま
か
せ
て
」（『
愚
管
抄
』（
巻
第
四
））
雅
仁
親
王
（
後
白
河
）
の
即
位
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
以
降
、
日
本
に
お
い
て
は
四
五
〇
年
余
の
間
、
こ
う
し
た
芽
す
ら
発
芽
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
…
。
し
か
し
、
女
帝
の
即
位
が
物
語
の
世
界
で
は
中
世
に
お
い
て
初
め
て
実
現
す
る
。『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
十
三
世
紀
の
中
世
に
お
い
て
、
女
性
に
も
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
す
る
想
像
力
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
想
像
力
は
、「
天
皇＝
男
性
」
と
記
号
化
さ
れ
た
観
念
に
束
縛
さ
れ
て
お
ら
ず
、
女
帝
の
即
位
・
治
政
を
排
除
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
女
性
も
ま
た
天
皇
に
な
り
う
る
」
可
能
性
の
「
地
下
水
脈
」
を
示
す
も
の
と
も
い
え
、
近
代
以
降
の
女
帝
即
位
の
可
能
性
が
「
皇
室
典
範
」
に
よ
っ
て
全
く
な
く
な
っ
た
状
況
と
比
す
れ
ば
、
こ
の
「
地
下
水
脈
」
の
存
在
の
確
認
は
大
き
な
意
義
が
見
出
せ
る
も
の
と
思
う
。
辛
島
正
雄
氏
は
、
中
世
王
朝
物
語
の
中
に
は
、
女
帝
と
し
て
即
位
に
は
い
た
ら
な
い
が
、
即
位
の
可
能
性
が
図
ら
れ
て
い
る
例
、
そ
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れ
を
推
測
で
き
る
例
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
註
十
四
。
そ
れ
ら
は
、
物
語
の
中
の
「（
八
条
院
）
暲
子
内
親
王
」
と
い
え
る
存
在
で
あ
り
、
こ
う
し
た
例
も
検
討
の
対
象
に
入
れ
る
な
ら
ば
、「
女
性
も
ま
た
天
皇
に
な
り
う
る
」
可
能
性
の
「
地
下
水
脈
」
は
、
よ
り
一
層
、
そ
の
存
在
意
義
を
深
め
る
も
の
と
思
え
る
。
註註
一
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
徳
満
澄
雄
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
物
語
全
註
解
』
有
精
堂
、
一
九
八
〇
年
今
井
源
衛
・
春
秋
会
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
全
七
巻
、
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
大
槻
修
・
大
槻
福
子
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
上
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
第
二
〇
巻
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
片
岡
利
博
『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
下
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
第
二
一
巻
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
論
文
は
、
辛
島
正
雄
氏
と
小
島
明
子
氏
の
以
下
の
論
文
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
辛
島
正
雄
「『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
け
る
二
つ
の
女
系
―
対
立
と
融
和
の
〈
年
代
記
〉
―
」、「『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
（
そ
の
一
）
―
物
語
史
上
の
位
置
―
」、「『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
（
そ
の
二
）
―
〈
か
ぐ
や
姫
〉
の
系
譜
か
ら
―
」、「〈
女
の
物
語
〉
と
し
て
の
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
―
女
帝
と
前
斎
宮
と
」『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
上
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
。
小
島
明
子
「『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
藤
壷
皇
后
像
」、「『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
皇
后
宮
の
女
系
考
―
一
品
宮
の
問
題
を
軸
に
」、「
女
院
文
化
圏
と
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
―
前
斎
院
の
問
題
を
中
心
に
―
」、「『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
像
―
女
性
往
生
者
」
の
投
影
―
」、「
危
機
の
時
代
に
お
け
る
中
世
王
朝
物
語
―
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
善
政
描
写
を
め
ぐ
っ
て
―
」、「
九
条
家
と
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
―
物
語
成
立
の
環
境
を
め
ぐ
っ
て
―
」、「『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
研
究
史
―
昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
）
年
ま
で
―
」『
中
世
宮
廷
物
語
文
学
の
研
究
―
歴
史
と
の
往
還
―
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
〇
年
。
註
二
辛
島
正
雄
「『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
研
究
史
―
昭
和
五
七
（
一
九
八
二
）
年
ま
で
―
」『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
上
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
。
註
三
古
代
王
権
は
、
仁
明
以
後
、
文
徳
・
清
和
・
陽
成
・
光
孝
・
宇
多
の
六
代
に
わ
た
っ
て
皇
后
を
空
位
に
す
る
途
を
選
択
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仁
明
即
位
の
天
長
十
年
（
八
三
三
）
か
ら
醍
醐
朝
の
延
長
元
年
（
九
二
三
）
四
月
二
六
日
に
藤
原
隠
子
「
中
宮
」
に
冊
立
ま
で
の
九
〇
年
に
わ
た
っ
て
皇
后
空
位
の
状
況
を
生
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。
荒
木
敏
夫
「
古
代
の
大
后
と
三
后
」『
日
本
古
代
王
権
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
。
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註
四
こ
の
点
を
検
討
す
る
時
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ロ
ヴ
ェ
ド
ウ
族
の
「
女
王
」
が
彼
女
の
従
者
（
各
地
区
の
長
や
辺
境
の
外
国
人
首
長
ら
）
か
ら
「
妻
と
い
う
形
態
の
貢
物
」
を
受
け
て
い
る
報
告
事
例
を
踏
ま
え
て
、「
女
王
自
身
は
変
則
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
生
理
学
的
に
は
女
性
で
あ
る
が
、
社
会
的
に
は
男
性
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
人
類
学
者
の
エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
ー
チ
の
指
摘
は
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
ー
チ
（
青
木
保
・
井
上
兼
行
訳
）「
母
方
交
叉
イ
ト
コ
婚
の
構
造
的
意
味
」『
人
類
学
再
考
』
思
索
社
、
一
九
九
〇
年
。
註
五
日
本
の
王
権
は
、
六
八
九
年
の
飛
鳥
浄
御
原
令
な
い
し
七
〇
一
年
の
大
宝
律
令
を
も
っ
て
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
「
極
」
と
他
の
「
極
」
と
が
相
互
に
補
完
す
る
「
多
極
構
造
」
を
と
る
構
成
体
と
し
て
法
的
・
制
度
的
に
完
成
し
た
。
多
極
で
あ
る
が
故
に
王
権
が
内
包
す
る
〈
補
完
す
る
強
さ
〉
と
〈
対
立
す
る
弱
さ
〉
の
両
面
か
ら
把
握
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
王
権
研
究
に
と
っ
て
必
須
の
研
究
課
題
で
あ
る
。
荒
木
敏
夫
「
日
本
古
代
の
王
権
構
造
―
非
常
時
と
日
常
時
の
王
権
―
」『
日
本
の
古
代
王
権
』
敬
文
舎
、
二
〇
一
三
年
。
註
六
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
十
分
で
な
か
っ
た
の
は
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
と
い
う
文
学
作
品
を
歴
史
学
の
史
料
と
し
て
歴
史
研
究
者
が
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
尽
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
註
七
朝
鮮
古
代
史
の
基
本
史
料
で
あ
る
『
三
国
史
記
』、『
三
国
遺
事
』
は
、
こ
の
女
性
の
王
を
「
女
帝
」
と
は
書
く
こ
と
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
立
論
の
都
合
か
ら
「
女
帝
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
三
国
史
記
』
は
、
高
麗
十
七
代
の
仁
宗
の
命
を
受
け
て
金
富
軾
ら
が
一
一
四
三
年
に
執
筆
を
始
め
、
一
一
四
五
年
に
完
成
さ
せ
た
歴
史
書
で
あ
り
、
三
国
時
代
（
新
羅
・
高
句
麗
・
百
済
）
か
ら
統
一
新
羅
末
期
ま
で
を
紀
伝
体
で
記
し
た
朝
鮮
半
島
に
現
存
す
る
最
古
の
全
五
十
巻
の
歴
史
書
で
あ
る
。
ま
た
、『
三
国
遺
事
』
は
、
十
三
世
紀
末
に
高
麗
の
高
僧
一
然
（
一
二
〇
六
年－
一
二
八
九
年
）
が
、『
三
国
史
記
』
が
取
り
こ
ぼ
し
た
故
事
を
広
く
拾
い
集
め
、
全
五
巻
九
篇
に
ま
と
め
た
私
撰
の
歴
史
書
で
あ
る
。
註
八
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
善
徳
王
、
論
条
註
九
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
善
徳
王
十
二
年
九
月
条
註
十
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
善
徳
王
十
六
年
正
月
条
註
十
一
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
定
康
王
二
年
五
月
条
註
十
二
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
真
聖
王
二
年
二
月
条
註
十
三
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
憲
安
王
五
年
正
月
条
註
十
四
辛
島
正
雄
「『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
女
帝
（
そ
の
一
）
―
物
語
史
上
の
位
置
―
」『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
上
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
。
な
お
「（
八
条
院
）
暲
子
内
親
王
」
に
つ
い
て
は
、
荒
木
敏
夫
『
可
能
性
と
し
て
の
女
帝
』（
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年
）
で
詳
論
し
た
の
で
、
参
照
願
い
た
い
。
